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Abstract
Language selection is one of the political issues of the post-communist states after 
the demise of the Soviet Union. And practice of cultural selection makes new 
boundary and reconstructs social space. Latvians have resoundingly rejected the op-
tion of making Russian the country＇s second official language, results from a refer-
endum indicate in 18th February 2012. With more than 90% of votes counted, 75% 
of votes cast were against the proposal. From our field works, this result shows that 
to achieve political independence from both the European Union and Russia, choices 
become very limited for selecting one＇s national culture. Principally it is important 
to protect a minority language. Though they lack strong endorsement for the Russian 
spoken language, Latvians have not completely spurned the economic relations with 
Russia because without their market, Latvian cannot expect to gain economic inde-
pendence.













































































































2 － 2 ．調査方法

































































































































言語： 重要な内容を教えるクラスなので native language ＝ロシア語で行
う。












A 1 　 ロシア語を普段から使っている。ラトビア語は書類上のこと。公用
語として主張することではない。
Q 2 　ロシア系の人はいますか。









A 3 　 今後，EU の中あるいは世界で働くことを考えれば，英語がロシア
語より重要かもしれない。ドイツ語も次に重要だと考える。しか
し，ラトビア語の方が英語より難しいと感じている。




A 4 　 ラトビアよりややロシアが多いが，生徒の出自が多様であることか
ら，圧倒的多数ではない。
Q 5 　ロシアに行って勉強したいひとはいるか。
































し，特別プログラムによる上乗せ予算がある。 1 － 4 年生0. 75, 5 － 9 年生














































1935 1989 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
総計 1，905，936 2，666，567 2，377，383 2，364，254 2，345，768 2，331，480 2，319，203 2，306，434 2，294，590 2，281，305 2，270，894 2，261，294 2，248，374 2，229，641
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ラトビア人 1，467，035 1，387，757 1，370，703 1，368，994 1，365，308 1，362，666 1，359，582 1，357，099 1，354，173 1，346，686 1，343，439 1，340，143 1，335，646 1，327，129
% 77 52 57.7 57.9 58.2 58.5 58.6 58.8 59 59 59.2 59.3 59.4 59.5
ロシア人 168，266 905，515 703，243 694，917 684，657 677，027 668，887 660，684 652，826 645，435 636，805 628，535 620，017 610，297
% 8.8 34 29.6 29.4 29.2 29 28.8 28.6 28.5 28.3 28 27.8 27.6 27.4
ベラルーシ人 26，803 119，702 97，150 95，612 93，583 91，768 89，984 88，287 86，658 85，274 83，520 81，862 80，259 78，556
% 1.4 4.5 4.1 4 4 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5
ウクライナ人 1，844 92，101 63，644 62，737 61，589 60，566 59，860 59，011 58，222 57，642 56，740 56，183 55，330 54，425
% 0.1 3.5 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
ポーランド人 48，637 60，416 59，505 59，078 58，502 57，901 57，227 56，511 55，754 54，744 54，024 53，177 52，313 51，397
% 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
リトアニア人 22，843 34，630 33，430 33，093 32，673 32，287 32，045 31，717 31，328 30，975 30，743 30，415 29，916 29，376
% 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
ユダヤ人 93，370 22，897 10，385 10，040 9，637 10，125 9，930 9，883 9，743 10，291 10，139 9，915 9，736 9，529
% 4.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
ロマ 3，839 7，044 8，205 8，209 8，267 8，358 8，420 8，491 8，512 8，545 8，582 8，570 8，558 8，536
% 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ドイツ人 62，116 3，783 3，465 3，520 3，554 3，645 3，704 3，788 3，818 4，215 4，357 4，500 4，519 4，548
% 3.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
エストニア人 6，928 3，312 2，652 2，636 2，604 2，569 2，554 2，537 2，540 2，496 2，497 2，480 2，426 2，359
% 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
その他 4，255 29，410 25，001 25，418 25，394 24，568 27，010 28，426 31，016 35，002 40，048 45，514 49，654 53，489
% 0.2 1 1.1 1.1 1 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 2 2.2 2.5






















































A トゥルクメニスタン 0 0 0 0 0 0 1 0
ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 1 0
B カザフスタン 0 0 1 0 0 1 0 0
キルギスタン 0 0 1 0 0 1 0 0
C ベラルーシ 0 1 0 0 0 0 1 0
D ブルガリア 0 1 1 0 0 1 0 1
モルドバ 0 1 1 0 0 1 0 1
モンゴル 0 1 1 0 0 1 0 1
ルーマニア 0 1 1 0 0 1 0 1
ウクライナ 0 1 1 0 0 1 0 1
E タジキスタン 0 2 0 0 0 1 0 0
F アルバニア 0 2 1 0 0 1 0 0
アルメニア 0 2 1 0 0 1 0 0
アゼルバイジャン 0 2 1 0 0 1 0 0
グルジア 0 2 1 0 0 1 0 0
G セルビア 1 0 0 0 0 1 0 0
H エストニア 1 2 3 1 1 0 0 1
ラトビア 1 2 3 1 1 0 0 1
I リトアニア 1 3 3 1 1 0 0 1
G クロアチア 2 1 1 0 0 1 0 0
K ロシア 2 1 3 0 0 1 0 0
L スロヴァキア 2 2 2 1 1 0 0 1
M チェコ共和国 2 2 3 1 1 0 0 1
東ドイツ 2 2 3 1 1 0 0 1
N ハンガリー 2 3 2 1 1 0 0 1
O ポーランド 2 3 3 1 1 0 0 1
R 中国 3 0 2 0 1 0 0 0
ベトナム 3 0 2 0 1 0 0 0
S スロヴェニア 3 3 2 1 1 0 0 1
出典）Norkus（142－145）の表をもとに筆者が並べ替え
注）（a）ポスト共産主義改革の方向性　 0－継続， 1－返還， 2－模倣， 3－革新
（b） 政治変革の形態　 0－保守的， 1－上からの改革による民主化， 2－下から
の革命による民主化， 3－旧権力と対抗エリート層の調停を介しての民主化
（c） 経済変革の形態　 0－最小限の改革， 1－部分的（偏向的）改革， 2－段階
的増加傾向の改革， 3－急速な根本的改革
（d） 自由民主主義資本主義　 1－ポスト共産主義改革の初めの10年間で創造， 0
－同10年間で非確立






（g）国家資本主義　 1 －共産主義経済体制が国家資本主義に変革 
0 －共産主義経済体制が国家資本主義に変革していない























































































5）建設費用の85％は EU の財政支援プログラム「Connecting Europe Facility」による
計画であるが，レール幅は旧ソ連時代の形のままでロシアと同じ1520mm。この
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